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The effects of suriclone， chemically unrelated to benzodiazepines， on the central nervous 
system were analyzed in mice， rats and rabbits. Moreover， the tolerance.producing Iiability 
and combined e宜ectsof suriclone with other central acting drugs were tested. 
Suriclone showed s!ight inhibitory effects on spontaneous motor activities， maximal electro. 
shock convulsion， drug-induced convulsion and staircase test. 
Following oral administration of suriclone to rabbits with chronically implanted electrodes， 
electroencephalographic properties in spontaneous EEG such as slow waVes with high amp!i-
tudes in the neocortex were evident s!ightly. The arousal responses by the stimulation of the 
midbrain reticular formation， seizure discharges induced by stimulation of the dorsal hippo-
campus and the recruiting responses induced by stimulation of the diffuse thalamic projecting 
system were not in司uenced.
ln the tolerance.producing liability test where motor activities and pentetrazol-induced con-
vulsions were used as indices of tolerance for suriclone， any sign of produced tolerance was not 
noticed even by repeated administration of suriclone up to 30 days. 
The actions of several central acting drugs have been studied in the presence of suriclone. 
Suriclone did not a旺ecthypothermia induced by aspirin， anaIgesic action of pentazocine， vaso-
pressor action of ethylphenylephrine and behavioral actions of chlorpromazine， but potentiated 
anti-convulsive e荘ectsof phenytoin and imipramine. 
Based on the results obtained， the central nervous actions， tolerance-producing liability and 
interactions of suriclone were discussed. 
(Accepted on May 31， 1984) 
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zopiclone (R. P. '2:7267)が開発され，その薬理作用




十 (7-c)1loro-1. 8 -naphthyridin-2 -yl)-7 -( ( 1-
methyl-4 -piperazinyl) carbonyloxy)ー7-QXO-2. 
3.6. 7tetrahydro-5H-1. 4dithiino (2. 3-c) 
py口01(suriclone. R. P. 31.264)が開発され(図
1) .本薬も zopicIoneと同様 benzodiazepine類



























Davenport (1952)の装置と角膜電極により 7 ウスの
頭部IC50mA.0.2秒の送電を行なった.
また薬物けいれん法ではマウスを用い，最大作用時
(内服群は 90~120分，腹腔内投与群では 60 分後) IC 
pentetrazol 95 mg!kg. bemegride 38 mg!kg. 






り合わせた双極電筏を Ganglo宜&Monnier (1957) 












図 2. 階段試験 (staircasetest)の装置
高さ 30cmの天井のない長方体の中IC階段を5段IL組

















bital， chlorpromazine， imipramine， phenytoin， 










































なお suriclone20. 100. 200 mg/kgの腹腔内応用
では1O~20 分頃より鎮静状態のみ認められた.
2) ラット












は各々 1.5. 10. 20. 50. 100 mg/kgを経口投与し
た.
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A : 8uriclone 1 mg!kg経口投与，
B : " 10 mgパ.cg N 
C : " 50 mg!kg " 
D : " 100 mg!kg " 
縦軸は毎分のカウント数，横軸は待問
(図4も同じ).
8uriclone 100， 200， 300 mg!kgの経口投与では電
撃けいれんによる強直性伸展けいれん (tonicexten-











ED.50~325 (275-385) mg!kgと計算されI diaze.町
countslmln. 
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図 4. マウスの自発運動量!と及ぼす diazepamの
影響
A : diazepam 1 mg!kg経口投与，
B: " 5mg!kg " 
C: " 50mg!kg ，ツ




それぞれ 1 群 10~20 匹の 7 ウスの背部皮下1 :注射す












ED 50 (95 5百信頼限界)mgjkg 
薬 物 投与法
最け大い電れ撃ん
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作用は diazepamIC比べて弱く I bicucullineおよ
び bemegrideけいれんで1/3~ 1/4， pentetrazol 
けいれんで1/10程度の抗けいれん作用を示した.









ιれに対し diazepamIま階段を昇る回数は 1mg/ 
kgまでの用量では不変または減少を示し， 2mgルg
でわずかな増加， 4， 8 mgjkg応用群では著明な減少
を示し，一方立ち上り回数では 1~8mgjkg 応用群
で用量増加につれて著明な減少を示した.
また nitrazepamは0.1~ 1 mgjkgまでの応用で
は階段を昇る回数は著明な増加を示し，対照の2倍IC
も達するが，2mgjkg以上では増加率は減少して行























視床汎投射系 (diffusethalamic projecting 
system) !C対する影響を調べるため，視床正中核
(N. centralis medialis) を 6~8Hz の低周波で
5-7秒間刺激すると，皮質に漸増反応 (recrniting
response)の出現が見られる.










suriclone 5 mgjkgを腹腔内投与した1例は 0.75
1，0仏内日戸_ vで刺激したが， 15~90 分にかけて 2倍程度の後放
..附哨酎州〈補助制匂嶋崎川""叫ゆ叫4輔、制酬 和制み同叫 い桐山臼仲叫咋情W 向 電の延長がみられ，その後 120~150 分 1 :は回復した.
内向~脚0， 







SURIC凶 NE10 mol同 p0 IS mlne なお 10mgjkg経口投与した3例でも 15分から4

























ïï'向く両薬とも 30 日目 1 :~るまで抗けいれん作用がほぼ
同じように認められたが， diazepam よりも suric~


























対照 (0.55百CMC) 5 
diazepam 2 10 
























1) pentobarbi tal 




















30 40 day 
図 7. suricloneおよび diazepam経口投与によるラットの体重変化
縦軸は体重 (g)，横軸は経過(日). 





対照 (0.5%CMC) 経口 17 8.8士0.6 24.5土5.9
5 11 5.5士0.4*本 38.8土8.4
経口
10 11 5.5土0.2** 40.4土3.8*
5 11 3.8"，0.2** 108.5士5.6特
腹腔内
























1 15 。 3 (20%) 
chlorpromazine 
2 10 。 7 (70) 
2 10 1 6 (60) 
diazepam 
5 10 5 7 (70) 
2 10 。 2 (20) 
suriclone 5 11 1 5 (45) 
10 10 1 6 (60) 
chlorp+ romazine l 
diazepam 2 10 5 7 (70) 
suriclone 2 10 1 6 (60) 
ほど強くない.










最大作用時を合わせて (phenobarbital1 ~1.5 時
間， phenytoin 3 ~ 4時間!suriclone 1.5，... 2時間)
実験を行なった.
結果は表51C示すごとく， phenobarbitalとの併用



















表 5. "<ウスの最大震撃りいれん法IC及ぼす抗てんかん薬および imipramineとsuric10ne
併用の効果
ED 50 (95 9百信頼限界)mgjkg 
薬 物
単独 p15hemngofbkag rbsit.cal . P7Imlegn/yktog in s.c. 1m2.z5pmragmAmg e s.c. 
32 3.7 10.5 7.5 diazepam (28-37) (2.8-5.0) (8.0-13.9) (5.7-9.9) 
>500 8.4 7.5 5.6 suriclone (6，6-10.7) (6.6-8監5) (4.3-7.3) 
suricloneの中枢作用 505 
鎮痛薬である pentazocineとsuricloneの相互作




の各量の経口投与 60分後に pentazocine10 mgjkg 









結果は表611:示すどとし pentazocine10 mgjkg 































5 10 40% 
対(pentazo照cine) 10 
10 159.1土27.5 50 
2 10 90 
diazepam 
5 10 86.5土7.0 100 
5 10 80 
suriclone 
10 10 77.6土7.3 50 
pentazocine 10 
+ 
diazepam 2 10 50 
5 10 83.6土5.0*
pentazocine 10 
SUItcl+ one 5 10 40 
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"or・112I 2 4 T 6 
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ヂ千
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Aspirjn 100 mg/kg 
24h 
2 mg/kQ+ Aspirin IOOmg/kg 
図 8. マウス直腸温IC及ぼすsuricloneの影響
A : diazepam 2， 5 mgjkg経口投与および aspirinとの併用，
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